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１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 ６週目以降
エキス濃度
(JAU/㎖)
2 20 200 2000 2000 2000
１日目 １滴 １滴 １滴 １滴 20滴 20滴
２日目 ２滴 ２滴 ２滴 ２滴
３日目 ３滴 ３滴 ３滴 ４滴
４日目 ４滴 ４滴 ４滴 ８滴 20滴
５日目 ６滴 ６滴 ６滴 12滴
６日目 ８滴 ８滴 ８滴 18滴


















２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月 ２月 ３月 ４月
１日 16日１日 16日 １日 16日 １日 16日１日 16日１日 16日 １日 16日１日 16日 １日 16日
＊：p＜0.05プラセボ　中央値
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核細胞の Cry j 1刺激に対するILﾝ5
産生の変化

